





ILO’s Domestic Workers Convention （#189） 




International Labour Organization （ILO）’s new Convention concerning decent work for 
domestic workers was adopted in 2011, realized with the strong network of domestic workers’ 
organizations and expected to bring a great change for domestic workers all over the world.
Because of certain particular features, domestic workers are “exploited, undervalued - and 
essential”. Domestic workers in India share the same features, with an additional plight that 
the government, society, and employers seem to be uninterested in the rights of domestic 
workers. This is in spite of huge numbers of domestic workers living in the country as well as 
the existence of numerous organizations and social movements supporting their rights. 
although the environment might be far too different, it may be still useful not only for 
India but also for developed countries such as Japan, especially if we look into cases such as 
that the Domestic Worker’s Bill of rights passed by State of New York, uS, in 2010 during 
the convention campaign. 
With the newly created National Platform for Domestic Workers, domestic workers in India 
are now paving the way to ratification of the Convention in the country.
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1959 Domestic Workers（Conditions of Service）Bill
1959 all India Domestic Servants Bill
1972 Domestic Workers（Conditions of Service）Bill
1977 Domestic Workers（Conditions of Service）Bill
1989 House Workers（Conditions of Service） Bill
1990 House Workers（Conditions of Service） Bill
































































































と な っ て い る（ 新 村20016）; Pere i ra 1984, 
p3177））; armacost 1994, p58）。現存の法律は
家事労働者の特有の性質に対処できていないこ





































































当 な 雇 用 形 態 を 自 ら 避 け る こ と が で き る






























































































































































2007年、 労 働 組 合 連合会（IuF）38を基盤に






































































































































業者が最も多い（Neetha and Palriwala, 109─
110）。中間層が多く住む地域に形だけの事務
所を設置して営み、時には悪質な斡旋をする業

































































































































２　Domestic Workers Convention, 2011 （No. 




























た、Social Law Project Conferenceのタイトル
より“Exploited, undervalued – and Essential: 


































12　 例 え ば、Protect ion of Workers ’ Claims







　Holidays with Pay Convention（revised）, 1970 
（No.132）【ベルギー】
　Night Work Convention, 1990 （No.171）【ドミニ
カ共和国】
　Part-Time Work Convention, 1994 （No.175）【オ
ランダ】
　Medical Care and Sickness Benefits Convention, 
1969 （No.130）【ルクセンブルグ】
　Minimum Wage Fix ing Convent ion , 1970 
（No.131）【実施国は注13参照】
　Protection of Workers’ Claims （Employer’s 






16　ht tp : //w iego . o rg/ in f o rma l - economy/
occupational-groups/domestic-workers WIEGO




























22　ht tp : //w iego . o rg/ in f o rma l - economy/
occupational-groups/domestic-workers（2013年
９月）
23　例えばケニアのKenyan union of Domestic, 
























28　Women in Informal Employment: Globalizing 
and Organizing（WIEGO）は、ILO条約に大き
な変化が訪れた契機として2007年、国際労働組


























ログラム“None but Ourselves Can Free Our 
Minds”、講座「社会運動（social movement）」等
のタイトルを冠している。







37　FNV（the Federation of Dutch Labour）, uN 
NGO Informal regional Network （uN-NGO-
IrENE），およびWIEGOの運営委員会をはじめ
とする団体が参加。
38　IuF（International union of Food, agricultural, 



















賞 し た。（http://www.cms. iuf .org/?q=ja/
node/2754。2013年9月26日）。




















43　2001年 の 筆 者 の 研 究 ま で の 状 況 は 新 村
（2001）参照。
44　本節の以下の記述は、Neetha and Palriwala 
2011を主要な文献とする。
























50　“National Platform for Domestic Workers”, 
http://www.religiousindia.org/features/national-
platform-for-domestic-workers（2013年９月）
51　IuF/IDWN National Domestic Workers 
Meeting in Chennai, 2012
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